



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Problems on the Funeral Law (1)
K. Sakurai
Funeral problems are severe in Japanese society because they involve Japanese
religious consciousness, which is based on ancestor worship, and because they involve
Japanese social consciousness, which grasps funeral service as a matter of custom.
In Japanese society, people do not think that a funeral service is a religious matter,
even though it is performed at a Buddhist temple and led by a Buddhist monk.
Therefore, it often happens that freedom of faith of other person is trespassed and that
the political principle of separation of politics and religion is nullified. Although there
is no clear legal rule on funeral matters, some laws based on social custom recognize
the custom of ancestor worship and enforces a certain kind of funeral.
It is necessary to make clear who is responsible for the funeral, but it is ambiguous.
In recent years, an increasing tendency to decide one's funeral by oneself has become
quite noticeable. It is based on the consciousness that the dead person can decide for
him or herself the nature of his or her funeral.
In this paper, these matters are considered.
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〔日本語要約〕
葬送法上の諸問題（一）
櫻　井　圀　郎
祖先崇拝および先祖供養を中核とする日本人の宗教意識と葬儀や埋葬を社会
的に重要な習俗ないし慣習と捉える日本人の共同体意識に取り囲まれた日本社
会においては葬送の問題は軽くはない。
葬送を慣習の次元のみで捉えてきた日本社会においては，寺院や僧侶が関係
し，仏教的装いの下に執行されるものであっても，葬送が宗教的行為であると
いう意識が希薄である。そのため，特定の宗教的信仰を有する者の信教の自由
を侵害し，政教分離という政治原則に抵触することも日常茶飯事となっている。
また，法律上，葬送については何ら明瞭な規定はなされていないにもかかわら
ず，社会慣行を元にして制定された法律において，祖先崇拝的な慣行を是とし，
特定の葬送が強制される等の不都合も生じている。
葬送を明確に把握するためには葬送の主宰者を確定する必要があるが，死者，
喪主，祖先祭祀主宰者，地域共同体，国や会社団体，宗教団体など，不明確な
ままに推移してきている。とりわけ，近年，葬儀の遺言，葬儀の約束，葬儀の
生前契約など，葬儀の自己決定をしようとする意識の傾向が顕著であるが，そ
れはとりもなおさず，死者が自己の意思によって葬儀を決定でき，執行できる
という意識に基づいていることになる。
本稿では葬送に関するこれらの問題を考察する。
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